






Issues in Human-Resources Management Viewed from  
Primary Factors in the Job Satisfaction

















The research objective of this paper is to make clear issues in human-resources 
management at contemporary enterprises, from case studies of the primary factors in job 
satisfaction of regular employees of middle-ranking companies in Japan. While numerous 
previous studies have addressed the constituent elements of primary factors in employee job 
satisfaction and their characteristics, few studies have addressed issues in human-resources 
management. This is the research subject of this paper. For this reason, this paper will （ⅰ） 
identify the constituent elements of the employee job satisfaction from previous studies and 
（ⅱ） conduct a factor analysis through a survey of regular employees of middle-ranking 
companies. As a result, （ⅲ） it has identified topics including the following three issues in 
human-resources management: The first concerns creation of systems under which 
employees are compensated for improvements in job results, the second involves assignment 





































and the third concerns a friendly workplace environment for employees. It has been made 
clear that in this way people’s job satisfaction is impacted greatly not just by the suitability of 
the content of work to the employee him or herself but also by the surrounding workplace 
environment.
Keyword：job satisfaction, intrinsic motivation, workplace affinity, factor analysis,  






















































マ ズ ロ ー（Maslow 1954） や マ グ レ ガ ー

















という指摘もある（橋本・若林 1974; Kahn 
1961; Wern imont 1966; Robb ins 1997　 訳
p.79）。特に日本では「職場の人間関係」を衛生
要因に分類することへの疑問や（西山 1988, 














































































































































































































































































今の仕事に達成感がある .818 .217 .200 .157 .780
今の仕事は自分にとって楽しい .794 .187 .274 .154 .763
今の仕事で能力や創意の発揮が出来る .770 .230 .204 .268 .759
現在の仕事にいきがいを感じる .765 .192 .184 .248 .717
今の職場ではやりたい仕事ができる .761 .280 .182 .188 .726
仕事に打ち込んでいるとき、充実感を感じる .751 .166 .208 .194 .673
今の仕事は自分にとって楽しい自分に合っている .736 .167 .264 .218 .686
今の仕事には意味や使命感がある .709 .211 .225 .207 .640
仕事を通じて自分は成長している .645 .225 .308 .202 .602
現在、責任ある仕事を任せられている .447 .222 .301 .325 .446
現在取り組んでいるのは自分の希望で配置された仕事だ .442 .206 .217 .298 .373
仕事も余暇も両立して充実させている .433 .245 .321 .291 .435
会社から適切な処遇はなされている .271 .859 .171 .032 .842
今の会社の自分に対する評価には納得している .236 .836 .183 .083 .795
今の賃金は世間並以上である .103 .560 .053 .243 .385
現在、雇用の安定・安心感はある .154 .523 .121 .141 .332
会社の経営方針や事業計画等の情報は与えられている .395 .435 .243 .035 .406
自分の職場でのコミュニケーション能力は高いと思う .179 .084 .798 .226 .727
自分は今の職場で協調性がある .311 .150 .654 .169 .576
現在、同僚との人間関係は良い .365 .253 .619 .004 .581
今の職場で自分に対する周囲の評価は良いと思う .311 .301 .574 .264 .586
技術・能力開発のために自己投資をしている .254 .136 .093 .540 .383
自分のキャリアは他社でも通用する .206 .135 .320 .467 .381
いまでもできるだけ経験したことのない仕事をしている .374 .142 .170 .464 .404
因子寄与 6.587 3.007 2.779 1.625
因子寄与率 27.446 12.527 11.580 6.773









合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％
1 11.229 46.790 46.790 10.855 45.229 45.229 6.587 27.446 27.446
2 1.831 7.628 54.417 1.480 6.165 51.394 3.007 12.527 39.973
3 1.462 6.093 60.510 1.105 4.605 55.999 2.779 11.580 51.553
4 1.117 4.655 65.165 .559 2.327 58.326 1.625 6.773 58.326
5 .792 3.300 68.466
6 .718 2.991 71.457
7 .669 2.787 74.244
8 .661 2.753 76.996
9 .569 2.369 79.366
10 .546 2.277 81.642
11 .523 2.178 83.820
12 .506 2.110 85.930
13 .463 1.929 87.859
14 .433 1.806 89.665
15 .395 1.645 91.310
16 .365 1.521 92.832
17 .322 1.343 94.174
18 .261 1.088 95.262
19 .242 1.006 96.268
20 .238 .990 97.258
21 .190 .791 98.048
22 .188 .784 98.833
23 .157 .655 99.488









男性20代 81 -0.01 0.20 -0.12 0.00
男性30代 44 -0.10 -0.03 0.03 0.11
男性40代 88 -0.05 -0.12 -0.02 0.12
男性50代 110 0.21 -0.18 -0.01 0.06
女性20代 33 -0.31 0.39 0.02 -0.16
女性30代 82 -0.06 0.16 0.23 -0.11





























































































中学校卒 0 0.00 0.00 0.00 0.00
高校卒 38 -0.18 -0.24 -0.06 -0.16
専門学校卒 19 -0.02 0.21 0.34 -0.02 ※30s未満は参考値
高等専門学校・短
大卒 28 0.09 0.27 0.15 -0.24 ※30s未満は参考値
４年生大学卒 336 0.01 -0.03 0.02 0.02
大学院修士修了 47 -0.04 0.21 -0.30 0.01
大学院博士修了
（博士取得） 6 0.57 -0.39 -0.10 0.69 ※30s未満は参考値
その他 0 0.00 0.00 0.00 0.00
職務満足の要因からみた人材マネジメントの一方策 9
る典型的な仕組みには「目標管理」（MBO: 














































関係（Mayo1933; Roethlisberger & Dickson 
1939; Roethlisberger 1941）によってもたらさ
れる「働きやすい職場環境」（14）（佐野 2007, 
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